







































The Movement of Charcoal Trade Associations for Important Products
（Mokutan Juuyou Bussan Dougyou Kumiai）in Okayama Prefecture
― A Supplementary Survey ―
Ihori TAKEUCHI
ABSTRACT
The writer confirmed in the previous paper that Charcoal Trade Associations in Okayama Pre-
fecture contributed greatly to the reformation of the production and distribution process of the indus-
try in the period toward early Shouwa, responding to the market structural change of the industry,
and added that these aspects of trade associations in Japan weren’t studied enough in the historical
studies of trade associations.
Following the previous paper, the present paper tries to make clearer the historical place of
Charcoal Trade Associations in Okayama in a broader perspective, by taking up the case of trade
associations in Kagoshima Prefecture as another example, and further, the production movement as
well as expenditure data of Charcoal Associations in Okayama.
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（内検査員給料） 製炭改良費 販路調査費 表彰費 合 計 （指数）
大7 82．7（20．5） 17．3 693円（ 100）100．0
8 93．0（58．8） 7．0 4，137 （ 597）100．0
9 93．8（39．5） 6．2 7，854 （1，133）100．0
10 84．5（33．2） 10．6 3．9 1．0 10，103 （1，458）100．0
11 85．3（38．0） 10．9 2．7 1．1 12，581 （1，815）100．0
12 83．3（33．3） 11．7 5．0 13，352 （1，927）100．0
13 83．9（36．0） 14．8 1．1 0．2 15，270 （2，203）100．0
14 87．9（39．1） 11．6 0．5 15，364 （2，217）100．0
15（昭元） 85．4（37．8） 13．7 0．9 16，182 （2，335）100．0












































俸給恵与 旅費 調査費 伝習費 品評会費 証紙証票等関係費 計
大9 59．1 14．6 5．2 21．1 2，081円（100）100．0
10 57．0 21．9 1．5 2．7 16．9 3，376 （162）100．0
11 58．7 22．7 6．6 12．0 4，058 （195）100．0
12 59．2 19．5 5．2 16．1 4，413 （212）100．0
13 56．5 23．0 5．3 15．2 4，307 （207）100．0
14 55．2 19．9 2．2 4．2 1．7 16．8 4，574 （219）100．0
15（昭元） 56．1 22．8 1．9 3．1 1．8 14．3 4，721 （226）100．0
昭2 58．3 24．7 2．1 1．3 1．2 12．4 4，721 （226）100．0
計 57．4 21．6 1．0 3．8 1．0 15．2 100．0
表7 川上郡木炭同業組合の事業費構成の変化
注 『岡山縣重要物産同業組合誌』504・505頁より作成。

















































大10 94．0（41．4） 1．4 0．1 4．3 0．2 3，815円（100）100．0
11 95．3（43．8） 1．6 0．1 2．7 0．3 5，002 （131）100．0
12 95．1（45．9） 0．3 0．1 4．3 0．2 6，220 （163）100．0
13 97．1（51．9） 0．2 0．1 2．4 0．2 6，748 （177）100．0
14 97．4（51．4） 0．3 0．1 1．9 0．3 6，798 （178）100．0
15（昭元） 95．7（49．0） 0．6 0．5 3．0 0．2 6，723 （176）100．0
2 96．6（50．0） 0．3 2．9 0．2 7，484 （196）100．0


















































検査費 証札費 奨励費 検査員制服費 講習講話費 共進会費 合 計
大11 75．1 22．5 2．4 4，076円（100）100．0
12 93．5 6．5 4，391 （108）100．0
13 83．2 8．3 0．7 5．1 2．7 5，483 （135）100．0
14 81．2 8．7 3．6 4．2 2．3 7，619 （187）100．0
15（昭元） 86．7 10．3 3．0 7，021 （172）100．0
昭2 86．3 5．0 4．1 3．6 6，982 （171）100．0
計 84．4 9．7 2．3 2．4 0．7 0．5 100．0
表9 真庭郡木炭同業組合の事業費構成の変化
注 『岡山縣重要物産同業組合誌』521頁より作成。
































































奨励費 証紙料 其他 計 （指数）
昭元 89．2 0．3 5．3 5．2 1，873円（100）100．0
2 59．6 8．6 3．2 2．2 12．8 13．6 3，749 （200）100．0
































































































































岡山県における木炭重要物産同業組合の動向 ―― 若干の補遺 ――
― ３９ ―
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